






The Fourth Edition of the Test of Economic Literacy （TEL4） is a standardized test to 
measure the level of economic literacy of high school students. It was developed by U.S. 
economic researchers. This study provides the results of a TEL4 survey carried out in the 
Southwest of China in 2016, and investigates the factors influencing economic literacy of 
high school students.
832 high school students from 8 high schools in the Southwest of China participated in 
the TEL4 survey. Data on the correct answer rate for 45 questions about basic economic 
knowledge, and students’ information were collected. Using the results of the TEL4 
survey, the relationship between students’ attributes and the correct answer rate could 
be analyzed, and through multiple regression analysis, the factors influencing economic 
literacy could be estimated.
In analyzing the results, it can be concluded that the effectiveness of economic 
education in Chinese high schools is significant. Furthermore, it is found that students’ 
economic literacy varies depending on the region of the school. Principal component 
analysis and multiple regression analysis shows, that the factors of ‘interest in the 
economy’, ‘influence from surrounding people’, and ‘academic ability’ are significant as 
the factors influencing economic literacy for high school students. However, the results 
do not show a significant relationship between the students’ economic literacy and the 
parents’ educational background.







































舒・沈（2009）は、「全米社会科課程標準（Curriculum Standards for Social Studies）」と、「経
























経済リテラシーに関して、アメリカ経済教育協議会（NCEE：National Council on Economic 
Education）（9）によって出版された 2つの資料がある。
1つは、NCEEの前身である JCEE（Joint Council on Economic Education; 1993年まで）によっ























































































































Cronbach のアルファ 項目の数 級内相関
95％信頼区間 真の値 0 を使用した F 検定
下限 上限 値 df1 df2 有意確率










てTEL4の適切さを意味する。アメリカの場合、TEL4の妥当性はWalstad, Rebeck, and Butters 








































経済学習ダミー 度数 平均値 標準偏差 平均値の標準誤差 U検定（有意確率）
正解率
学習中 214 51.58％ 17.07％ 1.16％
0.000＊＊＊
学習済み 618 58.50％ 15.48％ 0.62％
出所：SPSS22の計算より筆者が作成。
表3　記述統計量と差の検定
分類 度数 平均正解率 標準偏差 U検定（有意確率）
相関分析
Kendallのﾀｳb
全体 832 56.7％ 16.1％ ／ ／
性別
男子 331 55.2％ 17.1％
0.022＊ ／
女子 484 57.8％ 15.4％
年齢
15歳以下 140 50.4％ 17.7％
／ 0.186＊＊
16歳 279 54.2％ 15.9％
17歳 229 60.8％ 15.2％
18以上 102 61.4％ 13.5％
学年
1年 214 51.5％ 17.0％
／ 0.197＊＊2年 396 56.0％ 16.0％
3年 222 62.9％ 13.3％
学科
文系 261 59.6％ 16.0％
0.000＊＊＊ ／
理系 427 56.6％ 15.6％
クラス属性
一般 285 50.1％ 15.7％
0.000＊＊＊ ／
上級 547 60.1％ 15.3％
地域
都市 695 58.1％ 16.4％
0.000＊＊＊ ／




























分類 度数 平均正解率 標準偏差 分散分析（F値） 多重比較
父の学歴
高校以下 428 55.5％ 16.3％
5.344＊＊
大卒 －5.5％＊
高卒 196 58.5％ 15.1％ －
大卒 91 61.0％ 16.3％ 高校以下 　5.5％＊
大卒以上 7 70.4％ 15.4％ －
母の学歴
高校以下 471 56.2％ 16.3％
6.695＊＊＊
大卒 －8.3％＊
高卒 165 56.9％ 15.5％ 大卒 －7.6％＊
大卒 77 64.5％ 15.1％
高校以下 　8.3％＊
高卒 　7.6％＊











Kendallのﾀｳb 正解率 経済学 現実経済 伝統メディア
ニュー
メディア 教員 家族 友人 成績
正解率 1.000 .127＊＊ .162＊＊ .285＊＊ .310＊＊ .206＊＊ .145＊＊ .228＊＊ .203＊＊
経済学 .127＊＊ 1.000 .499＊＊ .302＊＊ .285＊＊ .102＊＊ .125＊＊ .193＊＊ .110＊＊
現実経済 .162＊＊ .499＊＊ 1.000 .402＊＊ .360＊＊ .103＊＊ .184＊＊ .269＊＊ .092＊＊
伝統メディア .285＊＊ .302＊＊ .402＊＊ 1.000 .650＊＊ .272＊＊ .321＊＊ .421＊＊ .139＊＊
ニューメディア .310＊＊ .285＊＊ .360＊＊ .650＊＊ 1.000 .286＊＊ .298＊＊ .389＊＊ .201＊＊
教員 .206＊＊ .102＊＊ .103＊＊ .272＊＊ .286＊＊ 1.000 .348＊＊ .372＊＊ .157＊＊
家族 .145＊＊ .125＊＊ .184＊＊ .321＊＊ .298＊＊ .348＊＊ 1.000 .361＊＊ .095＊＊
友人 .228＊＊ .193＊＊ .269＊＊ .421＊＊ .389＊＊ .372＊＊ .361＊＊ 1.000 .115＊＊






1 2 3 1 2 3
現実経済 .755 －.151 －.047 .903 －.181 －.056
経済学 .513 －.120 .039 .739 －.173 .057
伝統メディア .589 .201 －.018 .704 .240 －.021
ニューメディア .613 .202 .074 .681 .224 .082
教員 －.186 .792 .093 －.203 .867 .102
家族 －.055 .797 －.076 －.058 .842 －.080
友人 .236 .541 －.048 .265 .608 －.054
成績 .028 －.010 1.050 .027 －.009 .992





























































B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
（定数） 21.002 9.762 2.151 .032
経済関心
（主成分 1） 3.111  .531 .192 5.863 .000 .750 1.334
クラスダミー 7.443  .987 .218 7.541 .000 .961 1.041
学力（主成分 3） 3.353  .473 .207 7.083 .000 .942 1.062
年齢 1.732  .618 .096 2.803 .005 .693 1.443
農村ダミー －8.127 1.317 －.186 －6.169 .000 .883 1.132
周囲の人
（主成分 2） 2.358  .533 .146 4.420 .000 .742 1.348
経済学習ダミー 5.083 1.291 .137 3.938 .000 .662 1.510
女性ダミー ／ ／ .026ａ .904 .366 .948 1.054
親学歴ダミー ／ ／ .027ａ .749 .454 .642 1.557






























































（13） 比較研究の詳しい内容について、Yamaoka, Asano, Abe, and Rebeck （2007）が参考になる。
（14） 『スタンダード　第二版』の詳しい内容についてCEE （2010）が参考になる。





本科率（4年制大学への進学率）は、北京が約 62％で、四川が約 38％で、全国平均が約 39％である。
（18） 中国において、午後 7時から 10時までを晩自習の時間とする高校が多く、学生は教室で自習する。
（19） 中国の調査で使用されたのは、TEL 4を中国語に翻訳したものである。TEL 4の詳しい内容は、Walstad, 
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